









































Chcmical Grout処理 を施 した畑地 にお け る作物の栽培試験*
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The effects of che■lical grout―treatment on growing
crops in the sand‐dune field.
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第1図 各種 Groutの土壌における浸透性
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第1表 供 試 圃 場 の 理 化 学 性
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Ⅳ 結 果 と 考 察
その1: 供試作物として,ナスおよびピーマンを用
いた。施肥設計および耕種法の概要は第5表に示すとう
第5表 ナ ス お よび ピー マ ンの 施 肥 設 計
___延望と廼堕⊇____望登空聾≧差塑上____








????? 塩 加 燐 安
(14--14--14)
塩 加 燐 安
(14--14--14)









5月29日 施  肥
〃  移  植




5月29日 基  肥
6月25日 移  植
7月9日 追  肥
8月10日 追  月巴
9月7日 試験終了
栽植密度 90×50cm













































ピ ー マ ン ピ ー マ ン
対 照 対 照  SS 対 照 対 照
草 丈  (c■)
枝 数 (本/株)
茎葉重CK7/5o株)
26.4 72.4    85,7
4。9   6.5














































































































































































0 ヤ々1010～20cm   o´-lo lo-20cm
ナス株問 ピーマン株間
NH4-N
0 V´10 10～2 cm  o～lo 10～20cm



























































































































第7表 ト マ ト の 収 量 調 査



















460     7.07
175     11.04
SS     区
211    15.35
密     16.52
5,92   1.69Q2ケ)
5.70   1.41(18ケ)
7.20   1.05(15ケ)
6.72  1。45Q5ケ)
対 照 株 数































第9表 白 菜 の 収 量
詭 全部新鮮物当り)






















試 験 区 別
株 一  株 一  株
ヤ 数 茎 葉 重 サ ヤ 重
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Summary
One of the best methods to ofFset the poor holding capacities of fertilizer and water in the
sand dune is the making an artificial impermeable layer at an adequate depth of soil layer.
Some kinds ot chemical grout may be used like a sheet made oF poly vinyl chloride as the
materials tor mating the impermeable layer.
In this experiment, tive species of croP (Egg_plant, Pepper, Tomato, Soybean and Chinease
cabbage)were cultured For 2 years for the purPose of examining the ettfectiveness of the
impermeable layer made Froti the chemical grout on the gro、Tth and the yield f crops,
The principal element of the chemical grout used in this experiment is acyrl amide and
the grout was introduced commercially under the trade name of NITTO―SS30R, Since チカゲs
material can be injected into a lower layer of soil without removing the surface layer, in
contrast to the polyvinyl‐sheet, it may be practica1 2nd uSeだul.
The experiments(OC Planting)were COnducted in two fields.In one,the impermeable layer
made from the chemical grOut was inserted and the other was left as an untreated field as a
cOntrol.The impermeable layer h2d 60×2cm (width×thickness),made uP atintervals of 30cm
to 45cm in depth.
The yield of an the crOps Planted iust abOve the impermeable layer made from grout was
higher than that in the control field.If the upper part Of the permeable layer got between
the t、To impermeable layers, however, the effectiveness on the grout、tr atment on the increased
yields ditieユed accOrding to the croPs used in the exPeriinent.
It 17aS ShO17n trOm the results o£soil analysis that the effectivness of the grout‐treatment on
crop yields depended on a change for the better in■utri nt and MPat r‐holding capacities at
the root zone.
